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The conventional grouted connections with corrugated aluminium sleeves 
have been used widely in precast concrete construction.  The main problem of the 
conventional grouted sleeve connections is the need for long embedded lengths 
reinforcement rebars to achieve full continuity. There is a tendency for the long 
rebars to touch the sleeve wall and subsequently preventing penetration of grout 
around the rebar. Since the grout inside the sleeve cannot be inspected after 
installation, there is doubt that the main rebar is fully bonded. This study proposed a 
grouted spiral connection which can overcome the use of long embedded length of 
connected rebars. The main objective of this study was to investigate the effect of 
spiral confinement on the bond stress-slip relationship. The experimental program 
was carried out in two phases, Phase I and Phase II. In Phase I, a total of thirty-six 
spiral connections were subjected to increasing direct axial pullout loads. Then, in 
Phase II, a total of twelve beams comprising spiral connections were subjected to 
flexural pullout loads. Parameters considered in this study were pitch distance and 
diameter of spiral connections. The experimental results showed that the use of 
smaller pitch distance and spiral diameter resulted in higher bond strength. However, 
the spiral diameter had more dominant confinement effect such that it increased the 
bond strength of direct and flexural pullout tests very dramatically by 34.5% and 
40%, respectively. In addition, lower bond strength from the beam tests was reported 
as compared to the axial pullout tests. The bond strengths obtained from the flexural 
pullout tests were within the range of 0.74 to 0.79 times the bond strengths of the 
axial pullout tests. Finally, analytical equations were proposed to express the bond 







Penggunaan sambungan grout konvensional dengan salur aluminium telah 
digunakan secara meluas dalam pembinaan konkrit pratuang. Masalah utama 
daripada sambungan grout konvensional adalah keperluan panjang tambatan untuk 
mencapai kekuatan penuh. Terdapat kecenderungan untuk tetulang bar yang panjang 
menyentuh dinding salur dan seterusnya menghalang penembusan grout di sekitar 
bar. Oleh kerana grout di dalam salur tidak boleh diperiksa selepas pemasangan, 
terdapat keraguan tetulang utama tidak terikat sepenuhnya. Kajian ini mencadangkan 
satu sambungan gegelung grout yang boleh mengatasi masalah penggunaan tambatan 
tetulang keluli yang terlalu panjang. Objektif utama kajian ini adalah untuk 
menyiasat kesan kurungan gegelung ke atas hubungan tegasan ikatan-gelinciran. 
Program eksperimen telah dijalankan dalam dua fasa, Fasa I dan Fasa II. Dalam Fasa 
I, sejumlah tiga puluh enam sambungan gegelung dikenakan tindakan beban 
tegangan paksi. Di dalam Fasa II, sebanyak dua belas rasuk dengan sambungan 
gegelung dikenakan beban lenturan. Parameter yang dikaji adalah jarak antara 
gegelung dan diameter gegelung  penyambung. Keputusan eksperimen menunjukkan 
bahawa penggunaan jarak antara gegelung dan diameter gegelung yang kecil dapat 
meningkatkan kekuatan ikatan. Bagaimanapun, kesan diameter adalah lebih  
dominan dalam meningkatkan kekuatan ikatan dengan peningkatan sebanyak 34.5% 
dan 40% masing-masing bagi ujikaji beban paksi dan lenturan. Di samping itu, 
kekuatan ikatan yang lebih rendah  didapati berlaku pada ujian rasuk berbanding 
dengan ujian tegangan paksi. Kekuatan ikatan yang diperolehi daripada ujian 
lenturan adalah dalam julat 0.74-0.79 kali ganda kekuatan ikatan tegangan paksi. 
Akhirnya, persamaan analitik telah dicadangkan untuk menyatakan hubungan 
tegasan ikatan- gelinciran dan kekuatan ikatan bagi sambungan gegelung grout. 
